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Abstract 
This article aims to summarize my lessons of Peace and Constitution focusing on discussions of my students 
on peace. My regular lesson began with a brief lecture on the significance and difficulty of the Pacifism in 
the Constitution, one of the three constitutional principles, in terms of post-war history and cases. The lecture 
is followed by firstly, discussions on some topics with regard to the lecture and secondly, the reading of some 
materials such as Barack Obama’s PRAGUE Speech and “HIROSHIMA NOTE” by Kenzaburo Ooe for the 
purpose of heightening students’ awareness of peace from different perspectives. The first and final lesson 
dealt with current political situations associated with peace on national and international level by a group 
discussion. Although these lessons met with some results, it is by no means easy for me to share awareness 
concerning peace issues with students whose majority seems not to form a habit of extending their interest to 
social issues from private ones.My tentative conclusion of the lessons of Peace and Constitution certainly lies 
in my persistent efforts to seek for the wording to communicate with them.   
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 本授業の履修者が 100 人程度と予想されるため、
2 回に分けて（月曜日と水曜日）開講することとし、













ところ、約 25 名が退出した。 
 初回の授業で、早速グループ討論を試みた。テ
ーマは「2009 年 9 月に成立した民主党中心政権に




























































ば 2009 年 10 月 18 日付の「北海道新聞」の「サ
ンデー討論『給油に代わるアフガン支援は』」を読
んで、インド洋からの海上自衛隊撤退の是非や、
2009 年 12 月 13 日の「朝日」「読売」の両社説を
素材に習近平・中国国家副主席と天皇との会見問
題などを扱った。これらは、比較的まとまった時
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ば、と期待するものである。 
２．１．３．中間課題としての作文 















るものは C としたが、ほとんどは B とし、授業
を通じて深く考えていることが読み取れるもの
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